





























Legends and Places Remembered in Connection with Xu Fu in Saga City
Abstract：Tradition has it that a court sorcerer named Xu Fu traveled to Japan to find the elixir 
of life at the command of Qin Shi Huang. This legend has been passed down from generation to 
generation throughout the country, from Hokkaido in the north to Kagoshima in the south. This 
paper examines how the legends surrounding Xu Fu have been handed down through oral 
tradition until today, based on the findings of the author’s visits to places imbued with romantic 
tales about this fabled figure in Saga City, Saga Prefecture. From an analysis of local folklore and 
written historical records, the legends of Xu Fu are believed to have circulated most widely in this 
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area during the Edo period.
　Various place-names, objects, and legends in Saga City have some connection with Xu Fu, and 
the locals have claimed for ages that the names of places such as Bubai, Terai, and Chifu have 
their roots in these legends. Among the many objects connected with Xu Fu is a 2,200 year-old 
Chinese juniper said to have been planted by the wizard himself. Another example is “etsu,” the 
Japanese grenadier anchovy that inhabits the Chikugo River, which tradition says was born from 
a reed’s leaf plucked by Xu Hu that fell to the water’s surface. There is also the mythical medicinal 
herb called “furofuki,” the elixir supposedly discovered by Xu Fu in the area. As far as the actual 
legends are concerned, there is the story of his tragic love affair with a local girl named Tatsu. 
This tale is well known to Saga residents, who have passed it down fervently for generations. 
Another legend told in Saga City is that Xu Fu climbed Mount Kinryu to look for the elixir and 
became a deity enshrined in the local Kinryu Shrine. As the incarnation of Buddha, he has been 
embraced and worshiped by local residents from ancient times. As described above, the legends of 
Xu Fu have been actively handed down in various forms and integrated into the everyday life of 
the locals.
　Xu Fu folklore has been etched into the local people’s memory through objects that serve as 
reminders. For example, when the locals hold the ritual to pray for rain or during the Kinryu 
Shrine festival, particular objects associated with the legends call to mind stories about the 
sorcerer, with the locals recollecting and renewing their memories of the long-standing beliefs in 
Xu Fu. Based on research of the objects connected with the Xu Fu legends and interviews with 
local people in Saga City, this paper aims to explain why and how these legends took root and 










































































権現（徐福）来朝之時、金銀珠玉の餝 ( 飾 ) 乗船、童男童女七百人、歌舞音楽を調へ、( 有























































































































その後、井戸の所在は不明であったが、大正 15（1926）年 10 月 21 日、史跡調査のため、この地








は 800 年以上の隔たりがある。この 800 年の間に、どのようなことがあったのかは、長い年月が経っ
ているため、分からない。和銅 3（710）年の徐福伝説は、後世に人為的に作られ、地元の口碑とし
て言い伝えられてきた可能性があると考えられる。史料が欠如しているため、明確な結論を出せない















































































































































































写真 5　樹齢 2200 年のビャクシン




筆者は 2018 年 2 月、佐賀市で 2 回目の補充調査を行った。その際、佐賀県徐福会の大串達郎理事











































































中の島 ( 蓬菜島 ) の上に弁財天を祀ってあった石像です。































































































































































































































































































写真 13　湧出御宝石（『弥生の使者徐福』より） 写真 14　御湧水石（2017 年 6 月 23 日 撮影）
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られ、青年氏子に担がれる。下宮から約 1500 ｍの徒歩大行列（写真 16）が千布のお辰観音堂
へと向かって出発する。観音堂より出たお辰と再会した後、上陸地である金立神社寺井下宮ま
で運ばれる。金立神社寺井下宮で沖ノ島へ渡り神事が行われた。
当時の行列配置人員は 27 種類あり、人数最多の 3 種は神輿を担ぐ氏子 25 名、稚児 75 名、
































































（3）　2017 年 6 月 23 日、諸富町での、澤野隆氏からの聞き取り調査による。
（4）　筆者は実地調査の際に、万福寺所蔵の「寺井由来」の有無とその内容を確認できなかった。本論は坂田力
三の「金立神社二千二百年大祭余録」の記述を参照として、筆者が加筆した。
（5）　筆者が佐賀市で実地調査を行ったのは 2018 年 2 月という冬の時期であったため、緑色の葦の写真は撮れ
なかった。本論文に載せた緑色の葦の写真（写真 3）は徐福長寿館の職員である東島邦博氏よりご提供いただ
いたものである。
（6）　『佐賀新聞』2010 年 4 月 30 日の記事を参照した。
（7）　『佐賀新聞』2008 年 6 月 2 日の記事を参照した。
（8）　2018 年 1 月 31 日、新北神社での、川浪勝英宮司からの聞き取り調査による。
（9）　『佐賀新聞』2010 年 4 月 30 日の記事を参照した。
（10）　『佐賀新聞』2008 年 7 月 21 日の記事を参照した。
（11）　2018 年 2 月 1 日、金立神社下宮での、水間祥郎氏からの聞き取り調査による。
（12）　原文のまま引用した。引用文は「玄蔵」と書いているが、源蔵と同じ人物である。
（13）　2018 年 2 月 5 日、諸富町東搦公民館での、大串達郎氏からの聞き取り調査による。
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